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This paper is an introduction for students to learn to develop linear programming models
 
using NUOPT,an optimization software.NUOPT is one of few home-manufactured optimiza-
tion software and is used widely in many universities and research institutes in Japan.The first
 
half of the paper is a beginner’s guide for social science students who are not familiar with
 
mathematics and LP.The second half is a user’s guide for NUOPT where a simple power
 
generation mix LP model is introduced as an example of optimization model.
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2) 直線 ① の傾き －3/4
 
3) 直線 ② の傾き －3/1
 

























① 目的セル → 図4の「目的関数の値」のセル
















X?≧0  X?≧0… X?≧0 (5)
のもとで目的関数





















X?≧0  X?≧0… X?≧0 (8)
のもとで目的関数




















X?≧0  X?≧0… X?≧0 (12)
のもとで目的関数
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Y?≧0  Y?≧0… Y?≧0 (11)
のもとで目的関数
























































































mknuopt for Windows(Ver.7.0.0),Copyright(C)2005 Mathematical Systems Inc.
1個のファイルをコピーしました。
mknuopt:LP1.smpからロードモジュール LP1.exeを作成します．












展開中 目的関数 (1/6 LP1.smp:8 name＝“全運転コスト”)
展開中 制約式 (2/6 LP1.smp:11)
展開中 制約式 (3/6 LP1.smp:12)
展開中 制約式 (4/6 LP1.smp:13)
展開中 制約式 (5/6 LP1.smp:16)
展開中 制約式 (6/6 LP1.smp:17)
NUOPT 7.0.9a(LP/IP module),Copyright(C)1991-2005 Mathematical Systems Inc.
図6 NUOPTの画面
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PROBLEM NAME  LP1
 
NUMBER OF VARIABLES  2
 
NUMBER OF FUNCTIONS  4
 
PROBLEM TYPE  MAXIMIZATION
 







VALUE OF OBJECTIVE  839.9999993
 
ITERATION COUNT  6
 
FUNC EVAL COUNT  9
 















































































































































































図10 年間の電力需要 (発電端・架空データ・単位1,000 kW)












Timex＝”1 2 3 4 5 6 7”;
Element i(set＝Timex);
Set Typex(name＝”電源種別”);
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